





























A Study of Relationships between Feelings of Superiority-Inferiority 
and Worth-Living in College Students
Naoki  SHIBAHARA
　This research was designed to examine a feeling of worth-living and its relation to a 
feeling of superiority and inferiority in college students. In total, 124 students participated in 
this research. The results showed that a feeling of worth-living became lower （or higher） 
in accordance with the elevation of a feeling of inferiority （or superiority）, and that a 
feeling of inferiority in ability and that of social superiority contributed to making a feeling 
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１年生 ２年生 ３年生 ４年生
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
生きがい感 71.6 71.1 65.0 63.0 66.7 66.1 64.5 61.9
　表２　近藤（2007）９）による生きがい感の判定基準
点数 93～81 80～75 74～64 63～58 57～31








































１年生 ２年生 ３年生 ４年生
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
優越感 77.7 75.8 70.1 63.1 68.9 68.9 70.3 64.3
劣等感 75.1 76.8 78.4 76.4 78.3 82.1 80.0 87.6
　表４　劣等感および優越感における５つの側面についての平均値得点
優　　越　　感 劣　　等　　感
才能 性格 社会 身体 兆候 才能 性格 社会 身体 兆候
１年 12.0 17.0 15.6 16.0 16.0 14.2 16.4 15.4 13.0 17.0
２年 10.3 15.2 12.2 12.5 15.2 15.9 15.4 16.3 13.7 15.7
３年 9.9 16.0 14.0 13.2 15.7 16.5 16.8 16.3 14.7 16.2

















= － .493, p< .001）が、生きがい感と優越感






















１ ２ ３ ４ ５ ６
１．生きがい 1.00　 .318** .444** .580** .310** .062　
２．才能的 1.00　 .497** .452** .427** .307**
３．性格的 1.00　 .537** .407** .185*





１ ２ ３ ４ ５ ６
１．生きがい 1.00 -.590** -.340** -.372** -.299** -.056
２．才能的 1.00 .602** .401** .436** .236**
３．性格的 1.00 .523** .422** .240**
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